
















The Teachers’ Consciousnesses of Pedagogy 
When Developing Teaching Plans for 
Teaching Beginner’s Japanese:
Do Teachers Teaching Plans Consciously 
Aim to Development Students’ 
Communicative Competence?
SEI Rumi
This study investigates how much consciousness Japanese language 
teachers have of developing their students’ communicative skills, when 
teaching beginner’s Japanese. The same textbook was given to 75 Japa-
nese language teachers in Tokyo, Kanagawa and Shizuoka prefectures, 
and they were asked to explain their subsequent teaching plans. Speciﬁ-
cally, I asked teachers to use the sentence pattern “～ nai de kudasai” in 
section 17 of “Minna no Nihongo”, the most popular beginner’s text, and 
to aim to develop students’ communicative competencies. I recorded 
interviews and analyzed their responses.
The results demonstrated that Japanese language teachers are lacking 
awareness of the linguistic functions of Japanese, which are core to the 
educational philosophy of Communicative Language Teaching. They also 
tend to put insufﬁcient emphasis on context, when developing teaching 
plans, and are inclined to have students over memorize, rendering the 
classroom a passive rather than creative environment.
I concluded that it is challenging for Japanese language teachers to focus 
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on developing students’ communicative skills in the classroom, when they 
teach beginners. This conclusion underlines that the teaching reality in 
actual classrooms today often runs contrary to the Communicative Lan-
guage Teaching philosophy, which has been prevalent in Japanese lan-





























































































③　 産出的な教室活動を重視しているか（Brumﬁt & Johnson, 1979, 














































調査協力者は全部で 75名（男 21、女 54）、所属教育機関数 30校（日本
語学校 20、大学 7、専門学校 3）であった。協力者の年齢、経験年数、『み
んなの日本語』使用経験は以下の通りである。
年齢（20代 9／30代 20／40代 23／50代 19／60以上 4）
初級対象の教案インタビューにあらわれた教師の教授意識
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経験年数（5年未満 15／5～10年 27／10–15年 23／15年以上 10）
































































































































































導入の型をみると、導入文例提示型が 56、言語形式型が 16、会話型 2、
機能型 1の順で多く、最初に言語形式型で言語形式を提示してから文例提





が 45と、全体の 60％が文脈を形成していない（図 2）。会話型 100％、言








占めた（図 3）。次に「教室」が 12と文例提示型の 20％を占めた。「駐車」
は 5、「喫煙」は 3、「公共」は 1であった。
「禁止」とのとらえ方が、間接的言及、「禁止」とその他の制止表現との










のみである（図 5）。さらに、全体の 80％は産出活動が 20％以下である。管
理意識の度合いをみると、非産出的な表現「入れる」の使用が特徴的で



























































































一方、産出的活動の割合が 3分の 1以上ある 10例（導入文例提示型 5、
言語形式型 5）をみると、数字的に言語形式型が CLTの視点を反映してい
る率が高いかのように一見みえる。しかしながら、言語形式型で産出的活
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写真　23 1 × × × 命令と強制 8 0 0 1 1 – – – – – – –
2 × × × 禁止 8 0 0 1 – 1 – – – – – –
3 × × × 命令 8 0 0 – 1 – – – – – – –
8 ○ ○ × 禁止と注意 4 1 20 2 – – – – – 1 – –
14 × × × 禁止 7 0 0 1 – 1 – – – – – –
17 × × × 禁止 7 1 12.5 1 – – – – 1 – – –
18 × × × 禁止 4 2 33.3 1 – – – – – – – –
19 × × × 禁止 8 1 11.1 – – 1 – – – – – –
22 × × × 禁止 6 1 14.3 1 1 – – – 1 – – –
25 × × × 禁止 4 1 20 1 – – – – – 1 – –
32 × × × × 7 2 22.2 1 – – – 1 2 – – –
34 × × × 禁止 6 0 0 3 – – – – – – – –
35 × × × 禁止 7 1 12.5 1 1 – – – 1 – – –
40 ○ ○ × 禁止 9 0 0 – 1 – 1 – – – – –
43 ○ ○ × 禁止 7 0 0 – – – 1 – – – – –
47 × × × 禁止 7 0 0 – – 1 2 – – – – –
50 × × × × 4 2 33.3 – – – – – 1 – – 1
51 ○ ○ × × 5 1 16.7 – – – 1 – – 1 – –
55 × × × × 7 0 0 – – – – – – – – –
57 × × × × 5 1 16.7 1 – – – – 1 – – –
61 ○ ○ × 禁止 8 1 11.1 2 – – 1 – – – – –
62 × × × 禁止 7 1 12.5 – 1 – 1 2 – – – –
74 ○ × × 命令と注意 8 1 11.1 1 1 1 1 – – – – –
写真・駐車 2 10 ○ ○ × 禁止 7 0 0 2 1 1 – 1 – – – –
75 × × × 禁止 6 3 33.3 1 – 1 – 1 – 1 – –
写真・飲酒 1 60 × × × × 8 1 11.1 – – – – – – – – –
写真・飲酒・駐車 1 24 × × × 間接・禁止 4 1 20 – – – – – – 1 – –
写真・喫煙・駐車 1 12 × × × 禁止 5 1 16.7 2 1 – – – 1 – – –
写真・喫煙・駐車 2 16 × × × 禁止 6 0 0 1 1 – 1 – – – – –
45 ○ × × 間接・禁止 6 1 14.3 – – – – 1 – – – –
写真・駐車・侵入 1 33 × × × × 6 0 0 1 – 1 – – – – – –



































駐車　5 7 ○ ○ × 禁止 4 1 20 – – 1 – – 1 – – –
23 ○ ○ × 禁止 8 0 0 2 – 1 – – – – – –
68 ○ ○ × 禁止 6 1 14.3 1 1 1 – – – – – –
70 ○ ○ × 禁止と命令 11 0 0 1 – – – – – – – –
72 ○ ○ × 禁止と命令 5 1 16.7 1 – – – – 1 – – –
喫煙　3 21 × × × 間接・禁止 5 0 0 1 – – – – – – – –
31 ○ ○ × 禁止 6 0 0 1 1 – – 1 – – – –
64 × × × 間接・禁止 4 2 33.3 – – – – – – 2 – –
教室　12 4 ○ ○ ○ 禁止 9 0 0 – 1 1 1 – – – – –
6 ○ ○ ○ 注意 7 0 0 1 – – – – – – – –
9 ○ ○ ○ 禁止 5 0 0 – – – – – – – – –
13 ○ ○ ○ 禁止 5 0 0 1 – – – – – – – –
29 ○ ○ ○ 禁止 7 0 0 2 1 – – – – – – –
30 ○ ○ ○ 禁止 6 0 0 2 1 – – – – – – –
37 ○ × ○ × 2 3 60 – – – – – 2 1 – –
38 ○ × × × 7 3 30 – – – 1 – – 1 1 –
44 ○ × × 禁止と命令 5 2 28.6 – – – – 1 – 1 – –
53 ○ ○ ○ 禁止 6 0 0 – – – – – – – – –
54 ○ × × 禁止 6 0 0 2 – – – – – – – –
59 ○ ○ ○ 禁止 5 0 0 – – – – – – – – –
不明　4 46 × × × 禁止 5 0 0 1 – – – – – – – –
56 × × × × 8 0 0 1 – 1 – – – – – –
65 × × × × 8 1 11.1 – 1 – – – – 1 – –
66 × × × × 5 0 0 – – – – – – – – –
機能 1 28 ○ ○ ○ 間接・禁止 3 1 12.5 – – – – – – – – –
会話 2
20 × × × × 5 0 0 1 – – – – – – – –







































ない形　6 11 × × × 禁止 6 2 25 1 – 1 – 1 1 1 – –
15 × × × 禁止 7 1 12.5 1 – 1 – – – 1 – –
48 × × × × 3 2 40 – – – – – – – – –
49 × × × 禁止と命令 5 1 16.7 – – 1 – 1 – – – –
67 × × × × 6 0 0 – – – 1 – – – – –
69 × × × × 8 1 11.1 1 1 1 – – 1 – – –
て下さい→
ないで下さい 6
26 × × × 間接・禁止 6 0 0 1 – – – – – – – –
27 × × × 禁止 7 0 0 – – – – 1 – – – –
39 × × × 禁止 6 3 33.3 – – – – – 1 – – –
41 × × × 禁止 4 2 33.3 – – – – – 1 – – –
42 × × × × 3 2 40 – – – 1 1 – – – –
71 × × × × 5 2 28.6 – – – – – – 1 – –
て形→ない形 1 52 × × × × 4 4 50 – – – – – 2 – 1 –
ない形→ 写真
2
5 ○ ○ × 禁止 10 0 0 2 – – – – – – – –
文例提示 36 × × × × 5 1 16.7 1 – 1 – – 1 – – –













写真 25 75 　場面 禁止 33 産出活動 入れる 40 作らせる 16
56  導入文例 23 　状況 禁止＋他 15 0% 36 口ならし 17 誘導 13
言語
形式
 言語形式 2 　関係性 注意 2 0–20% 24 定着 18 ペアワーク 2
16 写真＋他 9 いずれも不明 45 命令 1 21–33% 5 確認 13 発展 1
会話 教室 12 関係性不明 65 命令＋他 2 33%以上 10 理解 12
2 駐車 5 状況不明 51 否定の依頼
と強制 1
機能 喫煙 3 場面不明 45 なし 21
1 公共 1
（言語形式 1）
不明 4
